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図 1 調査対象地域（豊田市） 
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Abstract： This research targeted younger residents in a mountainous area of the Toyota district. They were asked to 
complete a questionnaire about their views on how they planned to support themselves in the future and what kind of a 
lifestyle they hoped to lead. The aim of the study was to gather materials concerning strategies for more fulfilling and 
improved village life in the mountainous areas.  
Approximately half of the younger residents surveyed wished to continue living in their village, giving reasons such 
as the “local climate”, ”exchange with people”, and ”being more or less content with current living conditions”. 
However, the present situation of life in these villages faces problems that need to be overcome, relating to 
employment of youths, depopulation due to an exodus of younger residents, residential environment, medical services, 
education, transportation and hard life at the time of snowfall. In addition to the above-mentioned issues, achieving a 
village where younger residents would like to live requires for creating jobs, promoting reverse migration, constructing 
housing for youths, and making the village attractive to women.  
                            
                                                 
１. はじめに 
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4 「技  





 アンケートの配布数、回答者数、回答率を表 2に示す。 
以下、小原支所を小原、旭支所を旭、稲武支所・街部

















































































小原支所 　旭　支所 稲武支所 注
人　　　 口 4,182 3,322 2,977 　2004年
世　帯　数 1,242 1,103 1,079 　2004年
幼  稚  園 3 0 1
小　学　校 3 3 1 1）
中　学　校 1 1 1 1）
高 等 学 校 校
医　　 　院 6 2 3
歯　　 　科 2 1 3
市 所まで   23 km   30 km   44km 距離（km）
 1）




アンケート 　回答数  回答率 　男性 　女性
　 配布数  　　（人） 　（％） 　（％） 　（％）
　
200 127 64 74 26
　小　原 300 204 68 62 38
　旭 300 153 51 69 31

















































































 図 5 は、過疎化、少子・高齢化が進む地域で問題とな
少子高齢化」「高





























































































































































































































































































































































































 若手居住者の在住年数を図 7に示す。在住年数 40年以 
の人が小原 38％、旭 37％、稲武街 30％、稲武周辺 39％
で 旭 75％、
47％、旭 40％、稲武街






















































































































































 降雪期の心配なことは、「公道までの除雪」が小原 40％、 
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３・５ 現在の住まいについて 
















































































































26％、「完全同居」は小原 29％、稲武周辺 26、旭 25％、
稲武街 19％で、「同居を希望する人」は両者を合わせて
小原 57％、旭 53％、稲武街 53％、稲部周辺 52％で半数
以上である。「近くに住む」は、小原 9％、旭 13％、稲
武街 16％、稲部周辺 15％である。 
「完全同居」「独立型同居」「近くに住む」を合わせる


































































































する」（小原 35％、旭 43％、稲武街 41％、稲武周辺 38％）、
「子供（身内）と同居]（小原 25％、旭 20％、稲武街 19％、
稲武周辺 20％）、「分らない」（小原 37％、旭 34％、
稲武街 36％、稲武周辺 38％）で、約 40％の人が介護施
設への入居を認め、約 35％の人が決めかねている。 
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